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【Abstract】The Japanese central government has relied on R&D investments in the private sector, 
and applies indirect measures, such as corporation income tax credit, to support firms in surplus. 
This is justified by the principles of economics, as a means of removing the negative impact of the 
tax burden on firms’ risk-taking, as well as providing incentives to invest more in R&D. The Diet pri-
oritized its recovery efforts towards the Tohoku region in 2011, but failed to further discuss innova-
tions that would enhance economic growth. In the late 2010s, the Cabinet Office implemented a bud-
get policy to target fields of creative innovation. Each ministry was encouraged to design projects in 
its specific field, in alignment with the budget process reform. Public procurement of innovative 
goods, which can be analysed in the same way as ‘merit goods’, has been discussed as a vehicle to 
create a market for radical innovation. In Japan, however, only large companies are found to deserve 
public procurement, as co-contractors of the Defense Ministry.

































チャード・A・マスグレイヴ（Richard Abel Musgrave）の財政 3機能および新古典派・厚生経済
学の議論を中心に整理する。次に第 2節でイノベーションとは何か、その定義を確認し、イノ















































（ 3）R. A. Musgrave （1986）, p.37.
（ 4）マスグレイヴは多数決ルールに基づく決定は少数派の選好への介入になることを熟知しており、民





































（ 6）John G. Head （1966）, p.6.
（ 7）R.A. Musgrave （1986）, p.37.















































































（15）Mazzucato & Semieniuk （2017）, p.27.
（16）マリアナ・マッツカート（2015）第 9章を参照されたい。

























































ング、配送（29）｣ を含む生産活動となる。第 5段階は普及と採用、第 6段階は「イノベーション
を採用あるいは拒絶した後に個人あるいは社会システムに生じる変化（30）」を明らかにする、つ
まり当該イノベーションの帰結となる。こうして見るように、ロジャーズの発展過程において研
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年
図 2 　R&D の対 GDP 比





内部使用研究費 外部支出研究費 研究費合計 受入研究費
A 占有率 B 占有率 C=A+B 占有率 D 占有率
合計 19,350 19,050,400 100.0% 3,298,494 100.0% 22,348,894 100.0% 3,978,481 100.0%
　企業 14,721 13,798,898 72.4% 2,507,748 76.0% 16,306,646 73.0% 1,372,425 34.5%
　非営利団体 435 241,322 1.3% 28,266 0.9% 269,588 1.2% 178,439 4.5%
　公的機関 498 1,368,366 7.2% 721,140 21.9% 2,089,506 9.3% 1,688,606 42.4%
　　国営 26 165,468 0.9% 5,745 0.2% 171,213 0.8% 5,501 0.1%
　　公営 389 167,745 0.9% 1,671 0.1% 169,416 0.8% 11,339 0.3%
　　特殊法人・
　　　独立行政法人 83 1,035,153 5.4% 713,723 21.6% 1,748,876 7.8% 1,671,766 42.0%
　うち研究開発法人 33 941,410 4.9% 706,817 21.4% 1,648,227 7.4% 1,604,940 40.3%
　　うち国立研究開発法人 27 929,419 4.9% 437,116 13.3% 1,366,535 6.1% 1,336,444 33.6%
　大学等 3,696 3,641,813 19.1% 41,340 1.3% 3,683,153 16.5% 739,011 18.6%
　　国立 1,068 1,454,526 7.6% 34,826 1.1% 1,489,352 6.7% 483,720 12.2%
　　公立 230 220,209 1.2% 1,532 0.0% 221,741 1.0% 30,133 0.8%
























企業数 研究実施企業 自己負担研究費 受入研究費 資金合計 社内使用研究費
社外支出研
究費
A B B/A C D E F=C/E G H=G/C I
全産業 449,429 14,721  3.3 14,986,349 1,372,425 16,358,774 92% 13,798,898 92% 2,507,748
　1000万円～
　　 1 億円未満 428,456 9,217  2.2 384,900 61,950 446,850 86% 395,533 103% 37,115
　 1 億円～10億円 16,330 3,259  20.0 1,082,103 91,231 1,173,334 92% 981,996 91% 183,019
　10億円～100億円 3,468 1,614  46.5 1,874,013 845,758 2,719,771 69% 2,547,533 136% 153,541
　100億円以上 1,175 630  53.6 11,645,333 373,486 12,018,819 97% 9,873,835 85% 2,134,072




資本金階級 自己負担研究費 受入研究費 資金合計 社内使用研究費 社外支出研究費
全産業 100 100 100 100 100
　1000万円～
　　 1 億円未満 3 5 3 3 1
　 1 億円～10億円 7 7 7 7 7
　10億円～100億円  13 62 17 18 6
　100億円以上 78 27 73 72 85







































































































































































































































































































































































































ス /ロボティクス /光・量子）、革新的建設・インフラ維持管理 /革新的防災 /減災技術の 3領




























































































































































（61）Xiong, et.al., （2017） p.16.
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